



An Examination of Photo Album of the Funeral of Teru Araki  to Analyze


































































































　このアルバムに掲載されている荒木照氏は，1911（明治 44）年 2 月 4 日に 82 才で亡くなった。
図 1　荒木家の黒枠の死亡告知広告（『都新聞』1911 年 2 月 6 日付 ）








































207-211］。下って，1889（明治 22）年の魚河岸の奉納額には 108 軒の問屋名があるが，そのなかに













































































が使用されており，1862（文久 2）年に亡くなった藩主の嫡子の葬儀においても，高さ 2 尺の龕前











造花の頁は 4 頁「芝河岸納屋前」（写真 6），5 頁「白澤氏店前」（写真 7），6 頁「尾張屋納屋前」
（写真 8），7 頁「中河岸納屋前」（写真 9），8 頁「中河岸」（写真 10），9 頁「中河岸」（写真 13），




院入口」（写真 16），15 頁「常照院内」（写真 17），19 頁「常照院内」（写真 21），20 頁「常照院内」
（写真 22）があり，さらに供物としての放鳥籠の写真が 11 頁，12 頁と 2 頁にわたってあるため，









　このような芯立ちの蓮華の形態は大きく 2 種類に分けられる。一つは 4 頁「芝河岸納屋前」（写
真 6），5 頁「白澤氏店前」（写真 7）にみられるような竹筒に入った蓮華である。竹筒は概して大
型の物が多く，屋根や人との対比から総高 6 尺から 7 尺程度のものとみられる。竹筒は 1 尺 5 寸











　この竹筒型の大型の蓮華は，4 頁「芝河岸納屋前」，5 頁「白澤氏店前」，6 頁「尾張屋納屋前」，7
頁「中河岸納屋前」，8 頁「中河岸」の頁に見られる。4 頁では，納屋前に 25 本以上が林立し，おも
に魚河岸会やそのほか魚河岸の問屋，仲買業者，関連の家屋共有組合などの名札がある。
　この 4，5 頁の見られる蓮華は，白ではなく金もしくは銀の可能性が強い。それは，20 頁（写真
22）の常照院の本堂に置かれた蓮華を見ると，写真両脇の「魚河岸□三佃金」の蓮華は白に対し，写
真右 2 番目の「家屋協同組合」の蓮華は光を反射して色が濃い。この家屋協同組合の蓮華は 4 頁の













丸めている。ところが，6 頁や 7 頁の蓮華は葉の葉脈がはっきりしているが，4 頁の蓮華ほど葉の色
は濃くなく，さらに花は葉の色とは異なるので白色もしくは色彩が異なる淡色の花が使用されてい
る可能性が強い。














　7 頁はよく見ると 6 頁と連続しており，「尾上梅幸・尾上丑之助」の右側が，7 頁左の「沢村長之
助」につながり，左から「尾上栄三郎」，「市川段四郎・市川猿之助」，「沢村宗之助」，「沢村宗十郎・
助高屋高助」，「尾上菊五郎」とあり，この両頁は，歌舞伎役者からのものとしてまとまっている。







［小池 2000 277，尾村 1984 257-258］。とくに歌舞伎の芝居演目の一つである「助六」は，浄瑠璃の部
分が河東節で行うようになったが，その河東節を始めた十寸見河東が天満屋藤左衛門であり，この
天満屋の名跡が魚河岸預かりになっていた。そのため河東節で助六を行う際には魚河岸の承諾が必











地々先」（写真 15）には，小型の造花が集められている。本船町 1 番地とはまさに荒木家の住所で
あり自宅前に並べられているものである。













　以上はいずれも造花であるが，11 頁（写真 13），12 頁（写真 14）は大型の籠が写っている。こ
れは放鳥（はなしどり）である。放鳥は近代によく使われれた供物であった。写真に写った形態








































































































































































































































草土出版編 1992　『東京花一代記小西銀次郞─小西銀次郞没後 1 周年追悼誌』草土出版
（国立歴史民俗博物館研究部）






（ 2 ）　　荒木文子氏は 1920（大正 9）年生まれで，夫虎
之助氏は 1914（大正 3）年生まれである。
（ 3 ）　　荒木文子氏によれば平八は世襲名であったとい













（ 7 ）　　例えば東京の造花卸商のカタログでは，30 号
高さ 100㎝で 15 本立，40 号高さ 125㎝で 20 本立，50 号













写真 3　1 頁 詞書






















写真 13　11 頁 無題




















An Examination of Photo Album of the Funeral of Teru Araki to Analyze 
the Process of Overgrowing of Funeral Processions in the Modern Age
YAMADA Shin’ya
Today’s funeral rites have been basically molded by two factors: （1） the newly established custom 
of holding the final-farewell ceremony and （2）the development of the funeral industry. The final-
farewell ceremony  has become the most suitable way to grieve for the deceased in urban areas 
characterized by frequent population movements. In the meantime, the funeral industry is developing 
as a complementary alternative to the communities that have been undermined by frequent population 
movements. As revealed by recent studies on funeral rites, the final-farewell ceremony has gradually 
overtaken the role of the funeral procession, which had constituted the main funeral ritual since the 
early modern period but overgrown to the point where it was no longer suitable for urban residents 
who had embraced a fluid way of living in the process of modernization. Therefore, the process of how 
the funeral procession was overgrowing at that time is an important issue that needs to be analyzed in 
more details to uncover the changes of funeral customs after that period. 
Most studies of funeral processions, however, took a document-based approach and an external 
point of view to analyze how the funeral procession had become spectacle without fully examining the 
subject itself to reveal what actually went on in funeral processions or how the ritual had overgrown. 
Therefore, the following process of its decline and the ritual elements taken over into the final-farewell 
ceremony have not been revealed.
Photo Album of the Funeral of Teru Araki held by the National Museum of Japanese History is a 
booklet of photos of a funeral process in the late Meiji Period. This is a very valuable material since 
there are not many photographic records of a funeral procession from the home to the temple in 
that era. The photo album not only reveals the actual form of funeral procession at that time but also 
shows some evidence of overgrowing of the ritual, which later led to the custom of setting up a funeral 
altar as a display at a memorial service, as well as the continued provision of many kinds of offerings, 
including lotus and other flowers, to decorate the alter and the drastic transformation of other funeral 
accessories to make the ritual more spectacle. Thus today’s style of funeral rites has taken form.
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